






























1 6 cl 
56 a bl c2 dl 
5 7 a b2 c2 d2 
58 a b2 c2 
59 
z i2 5
a b2 c2 d3 
60 a b3 c3 d4 
広 rTo the choinn制釘:J 門別的
bl: r according to The Dove on Far-offTe帥in伽J 白-phï ロ~~n廿一切
b2: r ac∞>rdingω肋 NotDes紅oyJ nn.切ー均
b3: r acco耐 19to Shushan 白幽J mi~ lrQ'IrV一切
c 1:r A Miktam of DavidJ 叶切手口
c2: r AMiktam叫叫dJ 町羽村
c3: rAMik旬mof David; for instructionJ 哨 h担問
dl: r when the Philistines seized hi姐血mir凶 at由hJ れ~:;l 白句市i:1~与切争，n総T内均噴事
d位2:r句wh恥児悶enh恥1児efle吋df~伽romSau叫I1，in性血leωv刊刷e剖」 円jll7p~与h可祇総ザt一--つJ押号。，門「手字
d3: r wheo Saul sent meo to watch his house in order to k:il himJ 
1・n-問う n:~iJ-n~ '1ï~~~l ~'1~~ lj与~:;l
d4: r when he s紅'ovewith Aram-n油m祖mandwi出Aram-zobah，and when 
Joab on his陀旬mk:illωtwelvethousaod of Edom in the Valley of 
Salt.J 
コ1:$'-:J ~~1 門事，~ロ「谷-n~l ロ:jm 口「き n~ m':iJ:;l 




ミクタム詩編の特徴と起源 (2) 3 











ヤ判的寸1寸う「泊り (Apsalm of David， for the memorial 





r APsalm ('i~\~)J 詩編は，詩 3-6， 8，9， 12， 13， 15， 19-24， 29-31， 38-41， 
47-51， 62-68， 73， 75-77， 79， 80， 82-85， 87， 88， 92， 98， 1∞， 101， 108-110， 139-
141， 143. r AMas凶作明白)J詩編は，詩32，位-45，52-55， 74， 78， 88， 89， 142. 
rA Prayer (πhm)J詩編は，詩 17，86，伺， 1但， 1位拙論「ミクタム詩編の特
徴と起源(1)J4-6頁.
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4 E. Hengestenberg は次のように解説している.“口O~1? never 0∞urs a10ng 
with ，i~~1?‘P叫m，' orwi出t，";，;lC7~ . dida山 P地 n'or even with均切‘P町 er，' 
伽 tis， either before市「与orafter it. "Hengestenberg， Psalms， 1 :231. 
5詩編54編の表題の四要素は以下の通り.(a) rTo曲echoirmaster (開J1?う)J，
(b) r wi曲stringedins回me臨(目、~~:;l)J ， (c) rAM総kilofDa羽d(i竹うい争的)j，
(d) Historical Statement: r when血eZiphites went and told Saul，“David is in hiding 
amongus "(ね仰'lJlJ91?inめqt，1~rf7 11似銅山引っ開コ手)J. 
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It包easyto see how the technical terr凶nologyof the headings may 
have ceased to be understood， ifthe headings were written， ordesigned， 
for the choir宮ofthe Temple of Solomon; but it is difficult to account for 
6 W. Stewart McCullough，“Introductionωthe Book of Psalms，" in The 
lnterpreters Bible， 12 vols.， ed. George A. Buttrick， etal. (Nashville: Abingdon Press， 
1955)，4:8. 
7 Brevard S. Childs， lntroductionωthe Oui Tesωnenta Scripωre， (Philadelphia: 
Fortress Press， 1979)， 520. 
8 Robert Dick Wilson， "The Headings of曲ePsalms，" The Princeωn TheologicaI 
Review 24 (1926): 353. 
9 Ibid.， 389-90. 
10 Ibid.， 374.二語に分ける理解は， Talmudや Midrashと類似している.拙
論「ミクタム詩編の特徴と起源(1)J2-3頁.
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ミクタム詩編の特徴と起源 (2) 7 
the failure of the earliest of the translators to understand them， if they 
had been co庄司posedfor the use ofthe singers of the Second Temple..・11
Consequently， we must conclude that， sofar as we can know at p隠sent，
the headings of the psalms in the Textus Receptus of our Hebrew Bible 
must be accepted俗 presumptivelycorrect.12 
即ち，Wilsonは，詩編表題と詩編本文との合一性を強調し，ダピデ著
者性を擁護したのである.他方， B. S. Childsは，詩編表題には，詩編
本体が聖なる文書として理解された過程が映し出されており，詩編解









II Ibid.， 390. 
12Ibid.， 391. 
13 B. S. Childs，“PsaJms and Midrashic Exegesis，" JourrwJ of Semitic Studies 16 
(1971): 137. 
14 Childsは， LXXの詩編 151編の表題とクムランの詩編 151Aとの比較研
究に基づいて推論している.Childs，“PsaJms，" 143-7. 
IS P. C. Craigie， Psalms 1-50， Word BiblicaJ Commentary， no. 19 (Waco， Texas: 






















17 K. A. Kitchen， The Bめた的itsWorld: The Bible and Archaeology Today (E臨 r，
Fngland: The Paternoster Press， 1977)， 50. ， 一一一，Ancient αient and Old 
Testament (Chicago: Inter-varsity Press， 1966)， 144. 
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1 節のちm つ!~(“Preserve me， 0God")は，表題と連続させて考察
するならば，ダピデの祈願(“petition")と理解される.神に対する信







19Wa帥rC. Kaiser. Jr.， "The Promise to David in Psalm 16初 dIts Application in 
Acts 2:25-33 and 13:32-37，" Evangelical Theological SocieηJo凶胃al23(1980): 223.， 
A. A. Anderson， The Book 01 Ps伽 s，New Century Bible， 2 vols. (Grand Rapids: 
Eerdmans， 1972)， 1:140.， l却 poldSabourin， The Psalms: Their伽 'ginand Meaning， 
2 vols. (New York: Alba House， 1969)， 2タ7.
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は. 6節のロウ羽(“meぉuringlines" )やわうOJ(“heritage" )にもみら










22 Anderson， Psa1ms， 1:143.“My cup:曲is，too， may belong to血esame set of 
ideas as‘portion，'‘lot，'‘heritage，' and it may be a synonym of‘lot.'" 
勺 bid.1: 144. "The Psalnust may have intended to point not on砂tohis he抽 gein 
Yahweh's land， but a1so to Yahweh himself， who is the ground of a11 existence." 
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24 J. McKayは，体の器官を表現する平行関係 (heart，soul，加dy)が改善さ
れるとして寸泊争 (soul)を i~手 (liver) に読み替えよう提案している. John 
w. McKay，“My Glory-A品卸ltleof Praise，" S co似shJoumalofTheology31 (1978): 
170. 
25使2:25-28，13:35. 
26岬fhePsalmist furnly believes that he will be gran飽d世lesame privilege aωorded 
Enoch and F1ijah; he is convinced白紙 Godwillぉsumehim ωhimself， without 
suffering也ep泊nsof death. This sentiment is a1so expressed in Pss. xlix 16 and 
Lxxii 24." M 助hood，Psalm 1ゴ50，The Anchor Bible， vol. 16 (Garden City， New 
York: Doubleday， 1965)，91. 





(“a psaJm of confidence")として分類する 28





28 勺llIspsaJm勾pemay have developed out of certain elements of世le
Lamentations; but i包 Sitzim Leben or i包 lifesetting is difficult to define，出oughit 
may well have been in the cult."とAndersonは説明し，次のように分類してい
る.“0ωasionallyceはainaspects of the Lamentations may be par討cularlyemphasized，
giving rise to a new psalm-type or a new subdivision in the existing ωtegory. One 
such group is the Psalms of Confidenωor Trust; we may include in it such Psalms as 
4， 11， 16， 23， 27， 62， 131， and 125 as a example of a Colective Song of Trust" 
Anderson， Psalms， 1・140，1:39.， Craigie， Psalm 1-50， 155. 
29 Perowneは，次のように解説している.“Aαo吋mgω血einscription， it was 
composed when David wぉ detainedin Gath by Philistines. But on neither occasion 
when he visi凶 Gathdoes the history inform us of如 Ysuch definition (1 Sam xxi 1-




“Achish was fm凶yconvinced血tDavid despised his own pωple， Israel， and 
considered David め bea loyal vassal. David became filed with ho町or組 ddismay， 
however， when Achish appointed him to serve as his personal泊deand bodyguard 
during a ωmpaign against Israel (1 Sam. 28:1-2). David was trapμd; he could never 
consentωwage war against his own people， but to refuse would m明日閣制dω.th. 
At白紙momentof crisis， God sent salvation: Achish's own generals refused to汀ust
- 150 



















David， the Hebrew alien， tojoin them in恥 irassaults against批 Hebrewpeople (1 
Sam. 29:3-10). David now praises God for his miraculous esω.pe." Feuer， Tehillim， 
3:707. 
30“.. The slight but not unimportant difference in the wording of the refrain...， 
which should not be obliterated by a mechaniωI equalization of these two verses， 
deliω.tely indica包sthe inward freedom which血epoet h鎚 g泊nedfor himself，.一"J. 
Goldingay，“Repe出on組 dVariation in the Psalms，" The JewishαU1Tterly R ev i.側 P



















b. 神への信頼 (4-5節)[信頼 (refrain)]
c. 敵の詩人に対する抑圧 (6-7節)[嘆き]
d. 助けとさばきを求める叫び (8節)[祈願]
31 C. Westermann， Praise and Lament的 thePsaJms， trans. K. R.Crim and R. N. 
Soulen， (Atlanta; John Knox Press， 1965)， 80. 
32 Anderson， Psalms， 1・419
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c'. 敵が詩人から離れる (9-10節)[確信]













ください，神よJを含む祈願で始まっている.ただし， 詩編 57編 2
節では， '~~ワ口市与ド'~~門「憐れんでください，神よ，わたしを憐れん



























d 賛美(“praise") 6節 (refrain)
35 cf.詩編26編3節「あなたの慈しみはわたしの目の前にあり，あなたのまと
とに従って歩き続けています(相関~ 'n~切I;1iJl T.P i持う柄。lT':;l).J
36 GKC， 461. 
37 BDB， 522. 
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38 A. Weiser， The PSaJmS: A Comment.町九 trans.H. Hartwell (Philadelphia: 
Westminster Press， 1962)，426. 



















40 C. Mar甘n，“Imprωationsin the Psalms， "in Classical Evangelical Essays: In αd 
Testarnent Interpretation， ed. W. C. Kaiser， Jr.(Grand Rapids， Michigan: Bak.er 
Book House， 1972)， 113-14. 1¥伽rtinは， 58編を呪いの詩編とは呼んでいないが，
58:7-9， 11を「詩編の中の呪いJと紹介している.M. Tateは，prophetic judgment 
speechに類似していると指摘している.M Tate， Psalms 51-1ω(Dallas， Texas: 
Word Books， 1990)， 84. 
41“irrational vengωnce"ではなく“re飢bution"即ち， ''the rescue of由evictims of 
injusti印"が祈願されていると考える.Frich Zenger， A God of Vengeance?: 
Unders伽 dingthe Psa/.ms of Divine Wrath， 位組s.L. M Maloney (Louisville， 
Kentucky: John Knox Press， 1996 [1994])， 38. 
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when Saul sent men to watch his house in order to kil him. 
42 R. Aldenは，下記のような交差構造を見いだし，呪いが強調されている
嘆きの詩であることを提示している.
A A leaders do not judge righteously (2節)
B The wicked have violent hands (3節)
C Description of the wicked: like a snake (4-6節)
D “Break their teeth 0 God" (7a節)
D' “Break their teeth 0 Lord" (7b節)
C' Curses on the wicked: like a snail (8-10節)
B' The righteous wash their feet in the blood of the wicked (11節)




C their teeth in their mouth 








「肉~ in句。司う1iï口約 '1寸 n'y~~ ロつ約~ ~i~ザ的Ø~l
Saul sent messengers to David's house to watch him， that he might 


















43 GKC， 387.， Briggs， Psalms， 2:56. 
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節は， 18， 000人と伝えている.6， 000人の差に関し， Feuerは， RashiやRadak:
の注解を参考にして，アラムとエドムが連合しており，アピシャイが最初6000人
を討ち，兄弟のヨアプがその後再び戦い12000人を討ったと解釈している.Feuer， 


















b 確信(“confidence") 7 -10節
c. 信頼(“trust") 11-14節
[祈願(“petition") 13節]
45ただし，詩編ω章 12節の円早尽は 108編 12節には記されていない.ま



























56 57 58 






































じ文 16 56 57 58 59 60 
T la 1 1-2 
L 2b-3， 5 2-6 4-5a， 3-6 
6-7 7-8， 
15-16 
cr 2-6 4-5 2b-4 9-11 11-12， 
14 
PE lb 2a， 2a 7-9 2-3 7，13 
8 5b-6， 
12-14 
PR 7-8 1 6， 17-18 
8b--12 







ミクタム詩編の特徴と起源 (2) 25 
素の内容を考慮すると，他のミクタム詩編と同様，詩人の個人
的嘆きの詩編と考えられる.
(b)詩編58編は，信頼や賛美の要素がなく，むしろ，嘆きが構
成の大部分を占めている. 嘆きや祈願が少なく賛美の要素が
構成の大部分を占めている詩編57編と対照的である.これら
の詩編は， 嘆きの詩編の嘆きや賛美の要素が強調された結果
であると理解される.
(c)詩編59編の第一連は詩編58編と，また，第二連は57編と
類似している.
(d)詩編58編や60編は，賛美の要素がない.しかし，他のミク
タム詩編と同じように嘆きや祈願の要素を備えている.
今後の課題として，ミクタム詩編の各要素を詳細に比較検討し，各詩
編の特徴をさらに明確化する必要があると考える.
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